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延伸ポリエチレンの新らしい長周期干渉
黒 川 正 |漆川 何2 鉄雄焚
New Small Angle Diffraction of Polyethylene 
Masataka KUROKA W A， Tetsuo BAN 
During our study on the small angle scattering of polyethylene， we found new type of 
long period interference on the meridian. This new period was 47 A and several higher 
order diffractions were also observed. This new Jong period interferences were indepen-
dent of the heat treatment， and so we may conceive that they are caused by the super 
periodicity in the crystallites. 
合成繊維が子午線方向に小角干渉像を現わす事はよく知られてお り，近似的にBragg式から長周
期を算出する事が普通におζ なわれている D との様にして求められた長周期値は繊維内部における
結晶部，非結晶部の繰返し周期の平均的な値を与えるものと解釈されている 110 一般にこの様な周
期はかなりの不規則性を持つ故，長周期下渉は 2次以上の高次の干渉を明確に示さないのが普通で




















































I .Hj~'~ ，.，... F-m if' J.I .::C~， I新ら しい長試料 l持通の長周期干渉 |I 1"'1 J.!.!.!V.I .J.-<:/"J)'，f"J I {~. I周期干渉
土拠理1liぽ i長周期入I(何度 |以川 JOJA
200C 延1.1 1'~M ，m I 日 34
未熟処}Tf!.I 
178 34 650C 
198 37 950C 





242 37 47.6 
228 回線状 48.2
48. 1 



































































本報告は日本化学会講演会 (1962) において小林， 黒川の連名で発表した報告の一部であり，
(Nature投稿中〕御指導を受けた京都大学小林恵之助先生に厚く感謝の意を表わす。
参考文献
(1) K. Hess J. Colloid Sci. Suppl. 1 135 (1954). 
(2) K. Hess， H. Kiessig Naturwiss. 51 171 (1943). 
K. Hess. J. Colloid Sci. Suppl. 1 135 (1945). 
(3) W. O. Statton. J. Polymer Sci. 41 143 (1959). 
(4) 黒川 福井大学工学部研究報告発表予定 (1962). 
(受Jll年月円 IRfl，37年10月13日)
